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?preference due to the speculative m














as the functional relationship,not betw
een the rate of interest
?or price of debts





een th price of assets and debts,
taken together,









involved a confusion betw
een results due to a change in the rate of interest and
 
those due to a change in the schedule of the m
arginal efficiency of capital,
w





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































hen any one scarcely could be induced to part w
ith holding of m


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ho proposes to ignore near
?term m
arket fluctuations needs greater resources
 
for safety,and m
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ven outside the field of finance,A
m
ericans are apt to be unduly interested in discovering w
hat average
 
opinion belives average opinion to be;and this national w
eakness finds its nem
esis in the stock m
arket.
It is rare,one is told,for an A
m
erican to invest,as m
any E
nglishm




not readily purchase an investm



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ay do no harm as bubbles on a steady stream of enterprise.
B




es the bubble on a w
hirlpool of speculation.
W





?product of the activities of a casino,the job is likely to be ill
?done.
?JM
K
.7,p.
159
?
拙
訳投
機
家
がenpterprise
（
資
産
の
全
存
続
期
間
に
わ
た
る
予
想
収
益
を
予
測
す
る
活
動
）
と
い
う
静
か
な
流
れ
に
浮
か
ぶ
い
く
つ
か
の
泡
（bubbles
）
に
す
ぎ
な
い
か
ぎ
り
何
の
害
も
与
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
資
産
の
予
想
収
益
を
予
測
す
る
活
動
が
、
渦
巻
く
投
機
の
中
に
浮
か
ぶ
た
っ
た
一
つ
の
泡
沫（the bubble
）に
な
る
と
、
事
態
は
深
刻
と
な
る
。
一
国
の
資
本
形
成
が
賭
博
場
の
活
動
の
添
え
物
（a by
?product
）
に
な
っ
た
場
合
は
、
こ
と
は
ま
ず
く
な
る
だ
ろ
う
結
局
、
間
宮
は
ケ
イ
ン
ズ
の
修
辞
を
何
も
理
解
で
き
て
い
な
い
。enpterprise
の
中
で
投
機
が
い
く
つ
か
のbubbles
に
す
ぎ
な
い
場
合
と
、
投
機
の
渦
の
中
でenpterprise
が
た
っ
た
一
つ
のthe bubble
に
な
っ
て
い
る
修
辞
を
ケ
イ
ン
ズ
は
用
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
修
辞
は
間
宮
に
は
高
等
す
ぎ
る
よ
う
だ
。‘enterprise’
を
単
に
「
企
業
」
と
誤
訳
し
て
い
る
間
宮
に
と
っ
て
、
ケ
イ
ン
ズ
が
短
期
的
投
機
的
投
資
と
長
期
的
安
定
的
投
資
を
比
較
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
か
な
い
の
も
当
然
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
を
米
国
と
英
国
、
あ
る
い
は
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
と
イ
ン
カ
ム
ゲ
イ
ン
に
対
位
方
的
に
論
じ
て
い
る
こ
と
も
間
宮
に
は
高
等
す
ぎ
る
表
現
の
よ
う
だ
。
ま
さ
にw
eakness
本
来
の
意
味
そ
の
も
の
だ
ろ
う
。
184
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証
券
用
語
も
知
ら
な
い
で
訳
し
て
は
い
け
な
い
ケ
イ
ン
ズ
は
投
機
取
引
の
愛
好
者
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
ケ
イ
ン
ズ
を
訳
す
時
は
証
券
市
場
の
用
語
を
ひ
と
と
お
り
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
う
で
な
い
と
次
の
よ
う
な
意
味
不
明
な
訳
が
出
現
す
る
。
ロ
ン
ド
ン
証
券
取
引
所
で
の
取
引
に
と
も
な
う
①
場
内
仲
買
人
?
?
?
?
の
②
?利
ざ
や
?、
高
率
の
売
買
手
数
料
、
そ
れ
に
大
蔵
省
に
納
付
す
べ
き
重
い
③
移
転
税
?
?
こ
れ
ら
は
市
場
の
流
動
性
を
十
分
に
低
下
さ
せ
る
働
き
を
し
（
④
隔
週
決
済
の
慣
行
は
そ
れ
と
は
反
対
の
は
た
ら
き
を
す
る
け
れ
ど
も
）、
ウ
ォ
ー
ル
街
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
取
引
の
大
部
分
を
不
可
能
に
し
て
い
る
。
合
衆
国
に
お
け
る
⑤
投
機
の
企
業
活
動
に
対
す
る
優
勢
を
緩
和
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
政
府
が
す
べ
て
の
取
引
に
対
し
て
相
当
額
の
③
移
転
税
を
導
入
す
る
の
が
さ
し
あ
た
り
?
え
ら
れ
る
最
善
の
策
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
（
上
・
二
二
一
頁
、
◯
番
号
と
下
線
は
筆
者
が
付
す
）
こ
れ
は
間
宮
が
ケ
イ
ン
ズ
の
時
代
の
証
券
市
場
の
?
証
を
し
て
い
な
い
こ
と
が
一
目
瞭
然
の
訳
文
で
あ
る
。
ま
ず
①
の
「
場
内
仲
買
人
」は
意
味
不
明
の
訳
で
あ
る
。
こ
の
訳
文
に
対
応
す
る
原
文
の
ジ
ョ
バ
（ーjobber
）は
英
国
特
有
の
用
語
で
あ
り
、
株
式
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
間
宮
が
②「
利
ざ
や
」と
訳
し
て
い
る
原
文
は‘turn’
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
株
式
売
買
価
格
の
差
の
こ
と
で
あ
る
。
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、「
利
ざ
や
」
で
は
意
味
不
明
と
な
る
。
ジ
ョ
バ
ー
と
い
う
株
式
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
顧
客
の
株
の
売
買
を
取
り
次
い
で
手
数
料
を
稼
ぎ
自
身
の
資
金
を
投
じ
な
い
株
式
ブ
ロ
ー
カ
ー
と
違
い
、
自
身
の
勘
定
で
株
を
売
買
す
る
。
買
っ
た
株
が
売
れ
な
く
な
る
時
の
リ
ス
ク
を
転
嫁
す
る
た
め
に
売
却
価
格
は
そ
の
分
高
く
な
る
。
ま
た
そ
の
た
め
に
買
い
入
れ
価
格
も
で
き
る
だ
け
値
切
る
。
し
た
が
っ
て
取
引
は
回
転
が
付
き
に
く
い
。
だ
か
ら
英
国
の
株
式
市
場
は
米
国
の
そ
れ
と
違
い
一
般
の
イ
ギ
リ
ス
人
に
と
っ
て
近
付
き
サブプライム危機に巻き込まれた本邦ケインズ学者
185
に
く
い
と
ケ
イ
ン
ズ
は
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
③
の
「
移
転
税
」
と
し
て
い
る
原
文transfer tax
は
日
本
で
は
譲
渡
税
に
あ
た
る
。
間
宮
は
こ
の
点
も
さ
っ
ぱ
り
理
解
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
ケ
イ
ン
ズ
が
括
弧
で
記
し
て
い
る
④
の
「（
隔
週
決
済
の
慣
行
は
そ
れ
と
は
反
対
の
は
た
ら
き
を
す
る
け
れ
ど
も
）」
の
意
味
が
わ
か
る
は
ず
が
な
い
。
こ
れ
だ
け
を
読
ん
で
も
読
者
に
は
理
解
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
訳
注
を
付
す
べ
き
で
あ
る
が
、
間
宮
に
は
そ
れ
は
で
き
な
い
。
で
は
間
宮
に
代
わ
っ
て
④
に
関
し
、
解
題
し
よ
う
。「（
隔
週
決
済
の
慣
行
は
そ
れ
と
は
反
対
の
は
た
ら
き
を
す
る
け
れ
ど
も
）」
と
い
う
の
は
隔
週
決
済
で
あ
れ
ば
証
券
投
機
を
助
長
す
る
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
株
を
買
う
人
は
二
週
間
の
間
、
金
を
払
う
必
要
が
な
く
、
株
を
信
用
売
り
す
る
人
は
そ
の
間
に
株
を
引
き
渡
す
必
要
が
な
い
。
信
用
買
い
し
た
人
は
決
済
日
ま
で
に
株
が
上
が
れ
ば
売
れ
ば
よ
い
。
信
用
売
り
し
た
人
は
決
済
日
ま
で
に
株
が
下
が
れ
ば
買
い
戻
せ
ば
よ
い
。
株
や
現
金
が
な
く
て
も
取
引
が
で
き
る
。
だ
か
ら
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
ロ
ン
ド
ン
証
券
取
引
所
は
一
般
に
投
機
抑
制
的
で
あ
る
が
、
隔
週
決
済
制
度
に
限
っ
て
言
え
ば
投
機
行
動
を
助
長
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
点
を
訳
注
に
付
さ
な
い
と
読
者
に
と
っ
て
、「（
隔
週
決
済
の
慣
行
は
そ
れ
と
は
反
対
の
は
た
ら
き
を
す
る
け
れ
ど
も
）」
と
い
う
記
述
は
何
の
こ
と
や
ら
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
訳
者
は
そ
れ
な
り
の
経
済
学
的
素
養
を
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
間
宮
は
経
済
学
者
の
は
ず
で
あ
る
。
⑤
の
訳
も
ひ
ど
い
。「
投
機
の
企
業
活
動
に
対
す
る
優
勢
」
で
は
何
の
意
味
か
わ
か
ら
な
い
。
株
式
投
資
の
場
合
、
投
機
と
い
う
短
期
的
投
資
活
動
の
方
がenterprise
と
い
う
長
期
投
資
活
動
よ
り
も
優
勢
に
な
る
と
証
券
市
場
は
健
全
に
発
展
し
な
い
。
こ
れ
が
ケ
イ
ン
ズ
の
主
張
な
の
で
あ
る
。
間
宮
が
以
右
の
証
券
用
語
に
関
し
何
も
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
も
驚
く
べ
き
こ
と
で
な
い
。
13
節
で
明
ら
か
に
し
た
と
お
り
、
間
宮
は
「
投
機
」
の
意
味
を
取
り
損
ね
、「
泡
沫
」
化
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
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歴
史
を
ね
つ
造
す
る
訳
注
｜
ケ
イ
ン
ズ
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
関
係
の
真
相
の
隠
ぺ
い
工
作
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
は
「
常
に
時
代
遅
れ
な
歴
史
」
の
恐
ろ
し
さ
を
強
調
し
て
い
た
。
こ
れ
に
も
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
「
時
代
遅
れ
な
歴
史
」
の
語
り
部
。
そ
れ
が
今
回
の
間
宮
陽
介
で
あ
る
。『
一
般
理
論
』
第
七
章
に
お
け
る
訳
注
（
上
・
三
八
二
頁
）
に
は
あ
然
と
さ
せ
ら
れ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
関
係
を
実
際
は
知
ら
な
い
。
あ
る
い
は
意
図
的
に
ね
つ
造
し
て
い
る
。
そ
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
知
ら
な
い
と
す
れ
ば
ケ
イ
ン
ズ
学
者
と
し
て
完
全
に
失
格
で
あ
る
（
こ
の
基
準
で
い
け
ば
日
本
の
大
半
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
も
失
格
）。
意
図
的
に
ね
つ
造
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
大
問
題
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
全
集
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
（
特
に
二
六
巻
）
と
正
反
対
の
主
張
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
全
集
を
活
用
し
な
が
ら
ケ
イ
ン
ズ
伝
の
大
著
を
収
め
て
い
る
モ
グ
リ
ッ
ジ
、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
も
読
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
学
者
と
し
て
は
大
問
題
な
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
は
世
界
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
動
向
も
知
ら
ず
に
ケ
イ
ン
ズ
を
語
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
時
代
に
お
い
て
。
間
宮
の
訳
注
に
よ
る
と
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
「『
一
般
理
論
』
の
形
成
過
程
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
が
、
次
第
に
ケ
イ
ン
ズ
と
の
亀
裂
が
深
ま
り
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
を
去
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
?後
に
和
解
?」（
上
・
三
八
二
頁
、
下
線
は
筆
者
が
付
す
）
し
た
そ
う
で
あ
る
。
下
線
部
分
が
一
九
四
四
年
の
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
の
従
事
し
た
時
の
話
で
あ
れ
ば
特
に
問
題
は
な
い
。
し
か
し
同
協
議
終
了
後
と
な
れ
ば
完
全
な
間
違
い
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
二
点
を
指
摘
す
る
。
第
一
に
、
同
協
議
終
了
の
直
後
か
ら
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
教
授
と
な
っ
て
い
る
の
で
、「
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
を
去
る
」
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
第
二
に
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
第
八
条
の
解
釈
を
め
ぐ
り
両
者
は
大
論
争
し
気
ま
ず
い
関
係
に
な
っ
た
の
で
、「（
後
に
和
解
）」
す
る
わ
け
が
な
い
。
こ
れ
を
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
同
協
議
終
了
の
後
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
「
次
第
に
ケ
イ
ン
ズ
と
の
亀
裂
が
深
ま
り
」、
し
か
し
、「
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
を
去
る
」
サブプライム危機に巻き込まれた本邦ケインズ学者
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ど
こ
ろ
か
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
教
授
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
教
授
時
代
、
ケ
イ
ン
ズ
の
弟
子
達
か
ら
陰
湿
な
い
じ
め
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
実
は
間
宮
は
そ
の
同
じ
注
で
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
こ
と
を
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
卒
業
後
、「
同
大
学
講
師
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
教
授
を
経
て
、
一
九
四
四
年
に
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
戻
り
、
五
七
年
ま
で
経
済
学
教
授
を
務
め
る
」（
上
・
三
八
二
頁
）
と
書
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
」
に
い
た
時
の
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
と
ケ
イ
ン
ズ
の
関
係
は
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
終
了
以
降
の
も
の
と
は
大
き
く
異
な
る
こ
と
に
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
二
人
の
詳
し
い
関
係
を
知
ら
な
い
間
宮
な
の
で
そ
の
注
意
が
向
か
な
い
。
と
な
る
と
、
意
識
的
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
間
宮
は
ケ
イ
ン
ズ
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
ね
つ
造
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
間
宮
が
両
者
の
関
係
に
関
し
文
献
?
証
を
全
く
し
て
い
な
い
た
め
に
生
じ
る
致
命
的
ミ
ス
で
あ
る
。
例
え
ば
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
ヒ
ッ
ク
ス
が
寄
せ
た
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
追
悼
文
に
も
言
及
し
て
い
な
い
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
教
授
を
一
九
四
四
年
｜
五
七
年
の
間
に
務
め
て
お
り
、
一
九
四
八
〜
五
〇
年
に
は
王
立
経
済
協
会
会
長
に
な
っ
て
い
る
。
ヒ
ッ
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
間
に
は
、「
表
面
上
は
和
解
が
あ
っ
た
」
が
、「
一
時
の
和
解
で
さ
え
容
易
で
な
か
っ
た
」。
■
ケ
イ
ン
ズ
の
弟
子
も
歴
史
を
捏
造
と
こ
ろ
が
ケ
イ
ン
ズ
の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
は
歴
史
を
偽
造
す
る
作
業
に
忙
し
い
。
た
と
え
ば
、
カ
ー
ン
は
、「
私
は
ヒ
ッ
ク
ス
に
ま
っ
た
く
同
意
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」「
私
は
、
ヒ
ッ
ク
ス
の
見
解
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
こ
と
を
少
し
で
も
見
た
こ
と
も
聞
い
た
こ
と
も
な
い
」
と
い
う
。
ハ
ロ
ッ
ド
の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
ぶ
り
も
見
事
と
い
う
し
か
な
い
。
「
二
人
の
間
で
は
、
ど
ん
な
問
題
に
つ
い
て
も
、
意
見
の
一
致
し
た
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解
決
に
到
達
す
る
こ
と
に
成
功
し
得
た
だ
け
で
な
く
、
ひ
ど
く
紛
糾
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
」
と
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
に
書
い
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
二
人
の
間
で
、「
ひ
ど
く
紛
糾
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
一
九
四
四
年
七
月
三
一
日
の
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
覚
書（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
解
釈
）、
ケ
イ
ン
ズ
の
反
論
、
さ
ら
に
は
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
再
反
論
の
覚
書
は
す
べ
て
う
そ
に
な
る
。カ
ー
ン
の
主
張
が
正
し
い
た
め
に
は
非
常
に
困
難
な
前
提
が
必
要
と
な
る
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
「
国
際
通
貨
基
金
に
関
す
る
覚?
書?
」
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
は
こ
の
覚
書
を
め
ぐ
り
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
ケ
イ
ン
ズ
と
激
し
い
論
争
を
交
わ
し
、
窮
し
た
ケ
イ
ン
ズ
は
大
蔵
大
臣
に
泣
き
つ
き
、
自
分
が
絶
し
て
署
名
し
た
は
ず
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
条
文
を
修
正
ま
で
し
よ
う
と
し
、
米
国
に
は
ね
つ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
驚
く
こ
と
に
、
カ
ー
ン
は
こ
の
よ
う
な
経
緯
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
ふ
れ
な
い
。
こ
れ
に
関
す
る
カ
ー
ン
の
主
張
が
盛
り
込
ま
れ
た
著
書
は
一
九
八
四
年
に
公
刊
さ
れ
て
い
る（
一
九
七
八
年
の
講
演
を
も
と
に
し
て
い
る
）。
一
方
、
ケ
イ
ン
ズ
全
集
第
二
六
巻
の
公
刊
は
一
九
八
〇
年
の
こ
と
。
カ
ー
ン
は
ケ
イ
ン
ズ
の
懐
刀
で
あ
っ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
だ
と
し
た
ら
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
八
条
解
釈
を
め
ぐ
る
ケ
イ
ン
ズ
の
行
動
の
詳
細
は
知
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
と
し
た
ら
お
よ
そ
ケ
イ
ン
ズ
の
弟
子
を
名
乗
る
に
値
し
な
い
だ
ろ
う
。
再
度
強
調
す
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
八
条
解
釈
を
め
ぐ
り
ケ
イ
ン
ズ
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
が
烈
し
く
や
り
合
っ
た
状
況
は
ケ
イ
ン
ズ
全
集
二
六
巻
に
詳
し
い
。
ま
た
、
プ
レ
ス
ネ
ル
、
ド
ー
メ
ル
、
モ
グ
リ
ッ
ジ
、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
の
大
著
に
も
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
カ
ー
ン
は
ケ
イ
ン
ズ
の
直
弟
子
で
あ
る
の
に
対
し
、
モ
グ
リ
ッ
ジ
は
ケ
イ
ン
ズ
全
集
の
編
集
責
任
者
で
あ
る
。
カ
ー
ン
と
正
反
対
の
説
明
と
な
る
と
相
当
の
裏
付
け
が
な
い
と
書
け
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
カ
ー
ン
の
問
題
点
に
全
く
無
自
覚
な
の
が
宇
沢
で
あ
っ
た
（
こ
の
点
、
詳
し
く
は
拙
著
『
落
日
の
肖
像
』、
一
四
七
〜
一
六
一
頁
）。
こ
の
よ
う
な
問
題
の
多
い
カ
ー
ン
に
一
方
的
に
依
拠
し
た
の
が
間
宮
だ
っ
た
。
こ
の
三
〇
年
間
の
世
界
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
成
果
を
全
く
取
り
入
れ
な
い
、
あ
る
い
は
ケ
イ
ン
ズ
全
集
も
読
ま
な
い
者
が
『
一
般
理
論
』
を
賢
し
ら
に
解
題
す
る
。
サブプライム危機に巻き込まれた本邦ケインズ学者
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不
幸
の
手
紙
の
類
な
の
か
？
間
宮
に
は
拙
著
に
よ
る
警
告
が
届
い
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
そ
れ
を
無
視
し
て
い
た
（
筆
者
は
こ
の
間
、
ケ
イ
ン
ズ
学
の
問
題
点
を
詳
述
し
た
幾
つ
か
の
拙
稿
を
間
宮
に
何
度
も
送
っ
て
い
る
が
何
の
返
答
も
な
い
）。
ど
う
や
ら
間
宮
は
自
身
の
研
究
の
底
浅
さ
に
三
猿
を
決
め
こ
ん
で
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
も
顔
色
を
失
う
悲
喜
劇
で
あ
る
。
今
後
の
間
宮
の
反
応
が
楽
し
み
で
あ
る
。
そ
の
時
の
好
材
料
を
挙
げ
て
お
く
。
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
の
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
第
三
巻
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
間
宮
が
世
界
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
何
も
吸
収
し
て
い
な
い
証
拠
を
提
示
す
る
た
め
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
完
全
に
は
和
解
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
の
後
の
議
論
に
見
て
と
れ
る
17
下
世
話
の
好
き
な
訳
者
と
こ
ろ
で
間
宮
は
二
〇
〇
六
年
に
、「『
一
般
理
論
』
の
余
白
｜
ケ
イ
ン
ズ
を
生
か
す
途
」
な
る
、
一
見
、
気
の
利
い
た
タ
イ
ト
ル
の
論
?
を
出
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
の
『
一
般
理
論
』
の
本
体
よ
り
も
、
そ
の
余
白
、
す
な
わ
ち
、「
こ
れ
ま
で
無
視
さ
れ
て
き
た
そ
の
余
白
に
こ
そ
、
ケ
イ
ン
ズ
を
生
か
す
途
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（『
経
済
セ
ミ
ナ
ー
』
二
〇
〇
六
年
二
・
三
月
号
、
37
頁
）
そ
う
だ
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
「
余
白
」
の
か
な
た
先
に
広
が
る
晩
節
の
ケ
イ
ン
ズ
の
言
動
を
『
一
般
理
論
』
体
系
と
対
照
さ
せ
る
学
問
的
作
業
は
一
切
放
棄
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
ケ
イ
ン
ズ
の
思
想
を
語
ろ
う
と
す
る
。
だ
か
ら
間
宮
は
ケ
イ
ン
ズ
の
重
要
な
点
を
見
違
え
て
し
ま
っ
た
。
ケ
イ
ン
ズ
が
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
問
題
で
同
性
愛
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
「
好
奇
の
目
を
離
れ
、
一
つ
の
客
観
的
事
実
と
し
て
人
々
に
受
け
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
」
?日
本
経
済
新
聞
、
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
二
二
日
）
そ
う
で
あ
る
。
こ
う
い
う
下
世
話
に
は
な
ぜ
か
異
常
な
興
味
を
示
す
一
方
、
ケ
イ
ン
ズ
が
第
二
次
大
戦
後
一
貫
し
て
問
題
に
し
て
い
た
英
国
の
対
米
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経
済
関
係
、
特
に
そ
れ
が
最
も
重
要
に
な
る
の
は
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
会
議
｜
英
米
金
融
協
議
（
一
九
四
四
年
夏
〜
四
五
年
冬
）
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
役
割
に
つ
い
て
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
の
実
像
を
把
握
し
よ
う
と
し
な
い
の
で
、「
好
奇
の
目
」
の
向
け
先
を
間
違
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
一
体
ど
う
や
っ
て
ケ
イ
ン
ズ
の
思
想
を
語
れ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
程
度
の
学
識
な
の
で
、
間
宮
が
株
を
「
実
物
資
産
」、
あ
る
い
は
「
債
券
」
の
こ
と
を
「
債
権
」
と
訳
し
て
し
ま
う
の
も
特
に
驚
く
こ
と
で
な
い
。
肝
心
な
話
は
語
ら
ず
下
世
話
に
興
味
を
示
す
。
凡
庸
な
学
者
の
通
弊
で
あ
る
が
、
間
宮
も
そ
の
例
に
も
れ
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
を
借
り
れ
ば
、
間
宮
は
子
宮
の
中
に
逃
げ
込
ん
で
奥
深
く
閉
じ
こ
も
り
、
抜
け
出
そ
う
と
し
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
知
ら
ず
の
本
邦「
ケ
イ
ン
ズ
学
」
と
い
う
子
宮
か
ら
で
あ
る
。
間
宮
は
典
拠
に
基
づ
く
批
判
の
怖
さ
を
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
分
で
切
っ
た
つ
も
り
で
も
、
学
問
上
の
厳
し
い
批
判
の
糸
は
、
ふ
り
ほ
ど
こ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
か
ら
み
つ
く
。
学
問
的
批
判
に
誠
実
に
応
じ
ず
、
批
判
を
か
わ
そ
う
と
し
て
、
ケ
イ
ン
ズ
の
い
わ
ゆ
る
「
子
宮
」
に
逃
げ
た
人
の
背
中
に
は
そ
の
糸
の
端
は
し
っ
か
り
縫
い
つ
け
ら
れ
て
い
る
。「
子
宮
」はtom
b
と
化
す
の
で
あ
る
。
三
猿
は
無
駄
だ
ろ
う
。
さ
て
今
後
、
間
宮
の
沈
黙
と
の
結
婚
生
活
は
一
体
、
何
時
ま
で
続
く
の
だ
ろ
う
？18
提
灯
書
評
に
興
じ
る
経
済
学
者
、
経
済
新
聞
編
集
委
員
な
お
日
本
の
学
者
全
般
の
態
度
に
も
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
指
摘
し
た
問
題
だ
ら
け
の
翻
訳
を
絶
賛
し
て
し
ま
う
、
阿
諛
追
従
の
学
者
が
後
を
絶
た
な
い
。
こ
こ
で
は
一
例
に
と
ど
め
る
。
井
堀
利
宏
（
東
京
大
学
教
授
）
に
よ
れ
ば
、
今
回
の
間
宮
の
翻
訳
書
は
「
既
存
の
翻
訳
と
比
較
す
る
と
、
は
る
か
に
平
易
な
日
本
語
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
巻
末
に
加
え
ら
れ
て
い
る
詳
細
で
丁
寧
な
訳
注
も
有
益
で
あ
り
、
読
者
の
理
解
度
を
飛
躍
的
に
高
め
て
い
る
」（
日
経
新
聞
、
二
〇
〇
八
年
三
月
二
日
）そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
書
く
と
井
堀
は
自
分
が
何
も
間
宮
の
翻
訳
の
問
題
点
を
把
握
し
て
い
な
い
こ
と
を
告
白
し
た
に
等
し
い
。た
と
え
ば
、「
丁
寧
な
訳
注
」
サブプライム危機に巻き込まれた本邦ケインズ学者
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の
内
実
は
ケ
イ
ン
ズ
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
関
係
の
記
述
に
も
明
ら
か
な
は
ず
な
の
で
あ
る
が
（
上
・
三
八
二
頁
）。
一
面
、
井
堀
は
正
直
で
あ
る
。
自
身
が
「
大
学
院
生
の
時
に
、
翻
訳
書
を
片
手
に
お
い
て
、
難
解
な
原
書
を
悪
戦
苦
闘
し
な
が
ら
輪
読
し
た
経
験
が
あ
る
」
そ
う
だ
。
風
雪
の
重
み
な
の
だ
ろ
う
。
現
在
は
間
宮
翻
訳
を
読
ん
で
「
理
解
度
を
飛
躍
的
に
高
め
て
い
る
」
そ
う
だ
。
し
か
し
間
宮
の
翻
訳
を
読
ん
で
、「
悪
戦
苦
闘
」
し
な
く
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
井
堀
は
ま
さ
し
く
文
盲
で
あ
る
。
東
京
大
学
教
授
の
質
を
井
堀
が
代
表
し
て
い
た
と
す
れ
ば
空
恐
ろ
し
い
。
こ
う
い
う
教
員
に
東
大
の
学
生
は
講
義
を
受
け
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
つ
て
吉
田
茂
が
東
京
大
学
総
長
・
南
原
繁
を
「
曲
学
阿
世
の
徒
」
と
批
判
し
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。
今
回
も
学
者
の
世
間
知
ら
ず
ぶ
り
、
否
、
今
回
は
学
問
知
ら
ず
が
明
ら
か
で
あ
る
。
■
白
川
夜
船
氏
の
大
新
聞
編
集
委
員
こ
れ
に
経
済
新
聞
の
追
従
記
事
が
加
わ
る
と
、
パ
ロ
デ
ィ
は
さ
ら
に
盛
り
上
が
る
。
間
宮
訳
の
『
一
般
理
論
』
に
関
し
日
本
経
済
新
聞
の
編
集
委
員
・
滝
田
洋
一
は
実
に
面
白
い
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
こ
の
訳
書
を
垣
間
見
も
し
な
い
ま
ま
寸
評
を
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
滝
田
に
よ
れ
ば
、「
経
済
学
の
古
典
が
読
ま
れ
な
い
の
は
、
訳
文
が
障
壁
に
な
っ
て
い
る
面
も
あ
る
」、
し
か
し
、
今
回
の
間
宮
訳
は
「
良
質
な
翻
訳
書
の
新
規
参
入
」
で
あ
る
そ
う
だ
。
こ
れ
は
ま
さ
に
「
朗
報
」
で
あ
り
、「
ケ
イ
ン
ズ
語
か
ら
解
き
放
た
れ
た
古
典
は
、
想
像
以
上
に
み
ず
み
ず
し
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
（
日
経
、
二
〇
〇
八
年
四
月
六
日
）。
さ
て
日
経
新
聞
編
集
委
員
の
滝
田
は
今
回
の
筆
者
の
論
?
を
目
に
し
た
ら
ど
う
い
う
心
理
的
反
応
を
示
す
の
か
、
ひ
と
つspecu-
late
し
て
み
よ
う
。
ケ
イ
ン
ズ
の
『
一
般
理
論
』
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
株
と
債
券
の
区
別
も
、
あ
る
い
は
債
券
と
債
権
の
区
別
も
つ
か
ず
、
さ
ら
に
は
投
機
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
意
味
も
理
解
で
き
な
い
訳
者
に
よ
る
今
回
の
新
規
翻
訳
書
を
読
ん
で
、
滝
田
が
「
み
ず
み
ず
し
い
」、
あ
る
い
は
「
良
質
な
翻
訳
書
」
と
感
じ
た
と
し
た
ら
ま
さ
に
文
盲
で
あ
る
。
こ
れ
が
大
経
済
新
聞
の
編
集
委
員
で
あ
る
と
い
う
の
は
高
級
な
冗
談
だ
ろ
う
。
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ま
と
も
な
読
者
な
ら
ば
、
今
回
の
翻
訳
書
は
少
し
ぱ
ら
ぱ
ら
頁
を
め
く
る
だ
け
で
お
か
し
い
記
述
だ
ら
け
の
内
容
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
し
て
ま
と
も
な
読
者
は
絶
望
す
る
。「
良
質
な
翻
訳
書
」
を
読
め
ば
「
英
語
で
読
む
際
の
機
会
費
用
」
か
ら
免
れ
る
は
ず
な
の
に
、
そ
れ
が
裏
切
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。「
良
質
な
翻
訳
書
」
は
幻
想
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
見
し
て
も
気
づ
く
お
か
し
な
記
述
に
充
ち
満
ち
て
い
る
訳
文
を
持
ち
上
げ
る
人
物
が
日
本
の
代
表
的
経
済
新
聞
の
編
集
委
員
な
の
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
方
が
は
る
か
に
「
想
像
以
上
に
み
ず
み
ず
し
い
」
話
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
い
う
人
間
が
書
い
て
い
る
経
済
記
事
を
読
ま
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
問
題
は
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
も
大
き
な
問
題
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
提
灯
書
評
、
追
従
的
評
価
に
囃
し
た
て
ら
れ
た
新
訳
は
、
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
証
券
の
高
格
付
け
が
幻
想
と
化
し
た
の
と
同
様
、
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
メ
ッ
キ
が
剝
落
す
る
。
錬
金
術
師
な
ら
ぬ
鍍
金
師
の
行
く
末
が
案
じ
ら
れ
る
。
19
む
す
び
｜
エ
ン
ロ
ン
事
件
の
二
の
舞
で
飛
び
交
う「
イ
チ
ジ
ク
の
葉
」｜
債
務
を
債
権
と
し
て
偽
装
表
示
経
済
学
に
関
す
る
ケ
イ
ン
ズ
の
文
章
は
は
っ
き
り
言
っ
て
わ
か
り
に
く
い
。
そ
の
散
漫
な
記
述
は
タ
ル
ム
ー
ド
（
ユ
ダ
ヤ
の
経
典
解
説
書：
冗
長
の
意
味
）
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
人
物
観
察
と
な
る
と
が
ら
り
と
変
わ
る
。
も
ち
ろ
ん
経
済
学
の
分
野
で
も
随
所
に
鋭
い
警
句
、
麗
筆
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
お
り
、
含
蓄
が
深
い
面
も
あ
る
。
と
も
あ
れ
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
基
本
を
理
解
す
る
の
に
欠
か
せ
な
い
条
件
が
あ
る
。
金
融
経
済
に
明
る
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
暗
い
と
ケ
イ
ン
ズ
を
解
題
す
る
資
格
は
な
く
な
る
。
そ
の
点
、『
一
般
理
論
』
を
新
た
に
翻
訳
し
た
間
宮
、
そ
し
て
そ
れ
を
解
題
し
た
宇
沢
は
そ
の
条
件
を
決
定
的
に
欠
い
て
い
た
。
た
し
か
に
そ
の
訳
は
一
見
わ
か
り
や
す
い
日
本
語
に
改
善
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
今
回
指
摘
し
た
と
お
り
、
内
容
上
、
意
味
不
明
の
訳
だ
ら
け
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
、
あ
る
い
は
経
済
学
を
学
ぶ
人
た
ち
は
塩
野
谷
親
子
、
間
宮
と
連
な
る『
一
般
理
論
』
サブプライム危機に巻き込まれた本邦ケインズ学者
193
の
翻
訳
を
七
〇
年
間
近
く
読
ん
で
い
て
も
ケ
イ
ン
ズ
の
重
要
な
主
張
は
何
も
理
解
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
本
邦
の
ケ
イ
ン
ズ
学
の
淪
落
の
嘆
き
は
深
ま
る
ば
か
り
で
あ
ろ
う
。
経
済
学
と
い
う
株
式
市
場
も
信
頼
性
を
保
つ
必
要
が
あ
る
。
今
回
の
間
宮
に
よ
る
ケ
イ
ン
ズ
訳
は
泡
沫
企
業
株
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
企
業
は
登
録
抹
消
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
経
済
学
の
法
廷
は
厳
し
く
運
営
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
■
枯
れ
て
し
ま
う
「
イ
チ
ジ
ク
の
葉
」
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
張
り
巡
ら
す
「
鉄
の
カ
ー
テ
ン
」。
そ
れ
は
今
回
の
筆
者
の
筆
爆
撃
で
崩
壊
し
た
。
そ
こ
に
残
る
の
は
数
片
の
「
イ
チ
ジ
ク
の
葉
」
の
み
。
今
回
そ
れ
を
身
に
付
け
る
の
は
間
宮
陽
介
。
い
か
に
も
哲
学
者
風
の
名
前
で
あ
る
。
し
か
し
ケ
イ
ン
ズ
を
借
り
れ
ば
、「
き
れ
い
で
お
上
品
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
は
す
べ
て
崩
壊
し
や
す
い
」。
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
恥
部
を
お
お
う「
イ
チ
ジ
ク
の
葉
」
も
厳
し
い
学
問
的
批
判
で
萎
れ
る
時
が
到
来
し
た
の
で
あ
る
。
か
つ
て
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
は
有
名
な
言
葉
を
残
し
て
い
た
。
戦
争
は
非
常
に
重
要
な
の
で
将
軍
達
だ
け
に
任
せ
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
同
じ
く
、
ケ
イ
ン
ズ
を
知
ら
な
い
ケ
イ
ン
ズ
学
者
だ
け
に
ケ
イ
ン
ズ
研
究
を
任
せ
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
が
日
本
の
学
問
的
状
況
で
あ
り
、
経
済
学
の
法
廷
の
開
場
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
来
る
と
筆
者
は
ど
う
し
て
も
エ
ン
ロ
ン
の
運
命
と
本
邦
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
行
く
末
が
二
重
写
し
に
な
っ
て
し
ま
う
。
同
社
は
債
務
を
債
権
と
し
て
偽
装
会
計
処
理
し
て
い
た
。
そ
れ
は
な
か
な
か
巧
妙
な
も
の
だ
っ
た
。
歴
史
は
茶
番
を
繰
り
返
す
。
間
宮
、
塩
野
谷
な
ど
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
は
債
券
と
い
う
債
務
を
「
債
権
」
と
し
て
訳
し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
債
務
を
債
権
と
す
る
手
法
の
特
許
は
エ
ン
ロ
ン
の
も
の
で
は
な
い
。
間
宮
、
塩
野
谷
と
い
う
本
邦
ケ
イ
ン
ズ
学
者
に
帰
属
す
る
特
許
権
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
両
者
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
同
じ
債
務
の
債
権
へ
の
偽
装
処
理
に
し
て
も
エ
ン
ロ
ン
は
意
図
的
で
あ
っ
た
が
、
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
場
合
、
何
も
気
づ
く
こ
と
な
く
そ
う
し
て
い
た
。
エ
ン
ロ
ン
の
会
計
処
理
に
関
し
米
国
の
名
だ
た
る
大
学
教
授
は
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ゴ
ー
・
サ
イ
ン
を
出
し
、
日
本
の
名
だ
た
る
学
者
は
間
宮
の
ケ
イ
ン
ズ
翻
訳
に
関
し
賞
賛
を
寄
せ
て
い
た
。
い
ず
こ
の
国
も
曲
学
阿
世
の
学
者
に
は
事
欠
か
な
い
。
?論
語
読
み
の
論
語
知
ら
ず
」、
あ
る
い
は「
源
氏
読
ま
ず
の
源
氏
知
り
」。
し
か
し
本
邦
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
場
合
は
さ
ら
に
意
匠
を
凝
ら
し
て
い
る
。
本
論
が
示
す
と
お
り
、「
ケ
イ
ン
ズ
読
ま
ず
の
ケ
イ
ン
ズ
知
ら
ず
」だ
か
ら
で
あ
る
。
源
氏
物
語
に
ち
な
ん
だ
源
氏
名
は
現
在
で
も
夜
の
世
界
で
は
お
馴
染
み
で
あ
る
。
花
、
植
物
に
ち
な
む
も
の
が
多
い
。
そ
こ
で
今
回
登
場
し
た
『
一
般
理
論
』
翻
訳
者
か
ら
思
い
つ
く
、
源
氏
名
な
ら
ぬ
ケ
イ
ン
ズ
名
は
「
イ
チ
ジ
ク
の
葉
」
だ
ろ
う
。
葉
隠
れ
の
里
の
趣
向
か
ら
す
れ
ば
「
葉
」
が
適
当
で
あ
り
、「
雲
隠
れ
」
を
も
暗
示
す
る
か
ら
で
あ
る
。
一
見
気
の
利
い
た
、
わ
ず
か
ば
か
り
の
言
葉
を
う
ま
く
並
べ
、
あ
た
か
も
本
質
を
知
り
尽
く
し
た
か
の
よ
う
に
語
る
魔
法
の
修
辞
で
学
問
の
世
界
を
幻
惑
し
て
名
声
を
勝
ち
取
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
危
険
な
賭
け
は
必
ず
失
敗
す
る
。
学
問
の
世
界
に
は
真
贋
を
見
極
め
る
厳
し
い
視
線
が
つ
ね
に
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
て
今
回
の
よ
う
に
、
厳
し
い
現
実
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
本
邦
ケ
イ
ン
ズ
学
者
は
ど
う
す
る
の
だ
ろ
う
。
自
分
の
書
い
て
き
た
も
の
に
、
消
音
器
を
つ
け
、
沈
黙
と
の
結
婚
を
選
択
す
る
し
か
な
い
よ
う
だ
。
さ
り
と
て
学
問
的
屈
辱
感
は
ぬ
ぐ
え
な
い
。
そ
の
苦
し
み
は
骨
の
髄
か
ら
し
み
出
し
、
血
管
を
伝
っ
て
自
分
が
手
に
す
る
筆
に
ま
で
吹
き
出
す
。
恐
怖
感
に
か
ら
れ
る
本
邦
ケ
イ
ン
ズ
学
者
。
筆
者
の
一
連
の
研
究
へ
の
反
論
な
く
し
て
、
ケ
イ
ン
ズ
学
者
と
し
て
一
体
通
用
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
？
さ
て
こ
こ
ま
で
書
か
れ
て
し
ま
う
と
、
本
邦
ケ
イ
ン
ズ
学
者
は
お
そ
ら
く
眉
間
に
怒
り
の
黒
い
縦
皺
を
よ
せ
る
だ
ろ
う
。
学
問
上
の
地
獄
に
堕
ち
た
魂
の
絶
叫
を
聞
く
の
は
忍
び
な
い
が
、
危
険
な
賭
け
に
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
帰
結
が
あ
る
。
パ
ロ
デ
ィ
と
悲
劇
の
独
創
的
な
融
合
。
そ
れ
が
本
邦
ケ
イ
ン
ズ
学
の
今
日
的
到
達
点
な
の
で
あ
る
。
サブプライム危機に巻き込まれた本邦ケインズ学者
195
か
つ
て
「
吉
兆
」
と
い
う
名
の
高
級
料
理
店
は
食
べ
残
し
の
リ
サ
イ
ク
ル
策
謀
に
お
い
て
「
凶
兆
」
を
体
験
し
た
。
世
界
的
会
計
事
務
所
ア
ン
ダ
ー
セ
ン
も
消
滅
し
た
。
無
常
を
う
た
う
『
平
家
物
語
』
は
経
済
学
の
世
界
で
も
普
遍
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
奢
れ
る
人
も
久
し
か
ら
ず
、
た
だ
春
の
夜
の
夢
の
如
し
。
猛
き
者
も
終
に
は
滅
び
ぬ
、
偏
に
風
の
前
の
塵
と
同
じ
」。
京
都
の
人
に
も
こ
れ
が
身
に
沁
み
る
時
が
到
来
し
た
よ
う
だ
。
＊
本
論
が
典
拠
と
す
る
ケ
イ
ン
ズ
の
文
献
は
次
の
ケ
イ
ン
ズ
全
集
か
ら
の
も
の
。
利
子
お
よ
び
貨
幣
の
一
般
理
論
』
の
誤
訳
（
上
）（
下
）」『
佐
賀
大
学
経
済
論
集
』
第
四
〇
巻
第
六
号
M
anaging E
ditors,Sir A
ustin R
obinson and D
onald M
oggridge,L
ondon:M
acm
illan
。
本
文
で
は
各
巻
別
に
典
拠
頁
を
表
記
す
る
。
た
と
え
ば
二
四
巻
の
五
八
四
頁
の
場
合
、JM
K
.24,p.584
と
表
記
。『
一
般
理
論
』
はJM
K
.7
、『
貨
幣
論
』
はJM
K
.6
と
す
る
。
?本
論
は
ケ
イ
ン
ズ
『
一
般
理
論
』
翻
訳
の
惨
状
に
つ
い
て
詳
述
し
た
拙
稿
、「
本
邦
ケ
イ
ン
ズ
学
の
貧
困
｜『
ケ
イ
ン
ズ
１
０
０
の
名
言
』
の
迷
言
の
起
点
と
な
っ
た
『
雇
用
・
一
号
）
の
続
編
で
あ
る
、
第
四
一
巻
第
。）
h 
T
 
ollec
 
e C
 
M
aynard K
eynes,
ted W
ritings of John
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